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A k t e n v e r me r k .

Betr.: Dr. Wild.hagen, Atlas der deutschen Volkskunde.
Vor einiger Zeit sandte mi r Dr. Wildhagen, der frUhere Geschaftsftihrer
der Deutschen Forschungsgemeinscha.ft,ein Exemplar seiner Arbeit "Atlas
der deutschen Volkskunde" zu. Ich habe es in groBen Ztigen durchgesehen
und festgestellt, daB es die ganzen Vorbesprechungen und Verhandlungen
umfaBt - und zwar vorwiegend gesttitzt auf amtliche Denks chriften -,
die zur heutigen Form des Volkskundeatlas tiberleiteten, wenigst ens zu
der Form, in der er durch Prof. Harmjanz tibernom.men wurde.
Dr. Wild.hagen r ief gestern bei mir an und bat um einen Rat. Er will
das vorliegende Buch in den Buchhandel geben, hat aber gehort, daB es
zu neuen Angriffen gegen ihn benutzt wtirde. Er mochte, daB wir sowohl
wie auch die Reichsfiihrung ~1 Kenntnis des Inha l tes nehmen sollen, da
er glaubt, in durchaus sachlicher Weise einen Standpunkt darin vertreten zu haben, der u.a. auch seine eigene Ausrichtung vor der Machttiber nahme darlegt. Ich habe ihn auf den Dienstweg verwiesen und empfohlen,
offiziell dem "Ahnenerbe" das Buch zur Durchsi cht einzureichen. Er hat
mir heute das Buch tiberbracht, mir weiter ges a gt, daB er es auch an die
Reichsftihrung ?1 gesandt habe, wie e r es auch an Dr. Best wei tergegeben
hat, der sich anscheinend um seinen Fall in hoherem Auftrag gektimmert
hat.
Dr. Wild.hagen betonte, daB sein Fall bereinigt s ei. Gerade durch
Dr.Best sei ihm versichert warden, daB auch der Reichsftihrer H heute
ihm gegentiber nicht mehr ablehnend stehe. Mir personlich hat der Reichsftihrer Him Februar v.J. erklart, daB er von Dr. Wildhagen n ichts ha lte.
Ich habe daher die Angelegenhei t B.uf den Dienstweg verwiesen und bi tte
um Weiterleitung und Prtifung.
Berlin, 27.Mai 1938.
Anlage: Das Buch Dr. Wildhagens
mit Begleitschreiben.

